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　In this study, we examined the scenario considerate from the perspective of group behavior 
theory in social psychology as to how the industrial agglomeration toward shrinking and declining 
should make the stepping stone to steer the revitalization. Logic was constructed by intersecting 
the viewpoint of social capital and group behavior theory against the declining industrial 
agglomerations. We tried to deepen the discussion from the aspect of social creation to the 
limitation of the collecting information and the aspect of expectation for reciprocity to the lack of 
relationships.
　In conclusion, it is inferred that when the declining industrial agglomerations are positively given 
meaning, the behavior to steer the revitalization will be promoted. It depends on the following 
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scenario. The linkage companies leaning toward in-group favoritism build a network to obtain 
various outside information. Then an informal community for learning is created by volunteers. In 
the community, participating members work to develop a new competitive dimension to reassess 
the declining agglomerations through collaborative behaviors. When industrial agglomerations are  
positively given meaning, that identity will spread to the whole by members.
キーワード
・産業集積（industrial agglomerations）、再生（revitalization）、社会的アイデンティ 
ティ（social identity）、自集団（内集団）ひいき（in-group favoritism）、社会ネット 




































































































実行性も高い（Lazer & Friedman, 2007）。
　一方、弱い紐帯で結びつくと、異質で新奇な情報を遠くからも得やすく探索型学習が行いや
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3 － 1．社会的アイデンティティ理論 
　社会的アイデンティティ理論（social identity theory）は、集団間の関係性を競争的なもの
として捉え、当該集団の行動原理をメンバーの心理的側面に関連づけて説明した理論である


































下や能力の差などではなく、単に名目上の違いだけしか存在しない 2 つの集団、ただ 2 つのカ





















の変更で言えば、たとえば、1960 年代に米国の黒人社会が「Black is beautiful」のスローガ
ンを掲げたが、それまでの黒人に対する否定的な価値観と異なる価値観を提唱した（Tajfel & 
Turner, 1986）。自集団の特異性を発揮できる比較次元が見つかると、その点での集団のまと





ける場合は間接的に資源を交換する一般交換（generalized exchange）の 2 つに区別される
（Ekeh, 1974）。3 者以上がそれぞれ一方的に資源を与えるだけならば、提供者に対する見返り
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かけとして認知的枠組みの再構成が行われる（Louis & Sutton, 1991）。ルイスとサットン（Louis 
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なり、やがてコモディティ化に陥る（Christensen & Bower, 1996）。このように、クリステン
セン（Christensen）は新たな市場に適合した評価基準や、競争次元を創造することの重要性
を指摘している。

























体（communities of practice）への参加を深めていくと考えられている。実践共同体は、ある 
テーマについて関心や問題、熱意などを共有する人々が、継続的な相互交流を通じてその分




統的周辺参加の学習の枠組みである（Lave & Wenger, 1999）。
　実践共同体における帰属意識は特定の専門的な知識に対する関心に根差している。そして、











ティンなどに影響を与える（Nooteboom, 2006；Nooteboom, Haverbeke, Duysters, Gilsing 










































































































Aldrich, H. E. （1999）, Organizations Evolving, Sage Publications. 
Branscombe, N. R., Spears, R., Ellemers, N., & Doosje, B. （2002）, Intragroup and intergroup evaluation effects 
− 51 −
経営情報研究　第 28 巻第 1・2 号（2021 年 2 月）, 33−54 ページ
on group behavior, Personality and Social Psychology Bulletin, 28 , 744−753.
Brewer, M. B., & Kramer, R. M. （1986）, Choice behavior in social dilemmas: Effects of social identity, group 
size, and decision framing, Journal of Personality & Social Psychology, 50（3）, 543−549.
Brown, J. S., & Duguid, P. （1991）, Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view 
of working, learning, and innovation, Organization Science, 2（1）, 40−57.
Burt, R. S. （1992）, Structural Holes: The social structure of competition, Harvard University Press. 
Burt, R. S. （2004）, Structural holes and good ideas, American Journal of Sociology, 110（2）, 349−399.
Burt, R. S. （2005）, Brokerage and closure: An introduction to social capital, Oxford University Press.
Christensen, C. M. （1997）, The innovator’s dilemma: When new technologies cause great firms to fail, Harvard 
Business School Press.（伊豆原弓 訳（2001）『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすと
き』翔泳社。）
Christensen, C. M., & Bower, J. L. （1996）, Customer power, strategic investment, and the failure of leading 
firms, Strategic management journal, 17（3）, 197−218.
Ekeh, P. P. （1974）, Social exchange theory: The two traditions, Harvard University Press.（小川浩一 訳（1980）『社
会的交換理論』新泉社。）
Ferguson, C. K., & Kelley, H. H. （1964）, Significant factors in overevaluation of own-group’s product, Journal of 
Abnormal & Social Psychology, 69（2）, 223-228.
淵上克義（2009）「リーダーシップ研究の動向と課題」『組織科学』43（2）, 4-15。
Grabher, G. （1993）, The weakness of strong ties: The lock-in of regional development in Ruhr area, In G. 
Grabher （Ed.）, The embedded firm: On the socioeconomics of industrial networks （pp.255-277）, Routledge. 
Granovetter, M. （1973）, The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 78（6）, 1360−1380.（大岡栄美 
訳（2006）「弱い紐帯の強さ」野沢慎司編・監訳『リーディングス　ネットワーク論』第 4 章, 勁草書房。）
Hidalgo, M., & Hernandez, B. （2001）, Place attachment: Conceptual and empirical questions, Journal of 
Environmental Psychology, 21（3）, 273−281.
引地博之・青木俊明（2005）「地域に対する愛着形成の心理過程の検討」『景観・デザイン研究講演集』1, 232−
235。
Hogg, M. A., & Abrams, D. （1988）, Social identifications: A social psychology of intergroup relations and group 
processes, Routledge. 
堀田結孝・山岸俊男（2010）「集団内における互恵性の適応基盤」『心理学研究』81（2）, 114−122。











Karasawa, M., Karasawa, K., & Hirose, Y. （2004）, Homogeneity perception as a reaction to identity threat: 





Kim, W. C., & Mauborgne, R. （2005）, Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the 




Lave, J., & Wenger, E. （1999）, Situated cognition: Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press.
Lazer, D., & Friedman, A. （2007）, The Network Structure of Exploration and Exploitation, Administrative 
Science Quarterly, 52, 667−694.
Louis, M. R., & Sutton, R. I. （1991）, Switching cognitive gears: From habits of mind to active thinking, Human 
Relations, 44（1）, 55-76.
Marshall, A. （1961）, Principles of Economics （9th ed.）, Macmillan & Co.（馬場啓之助訳（1966）『経済学原理』東
洋経済新報社。）
Martin, R., & Sunley, P. （2006）, Path dependence and regional economic evolution, Journal of Economic 
Geography, 6, 395−437.
松本雄一（2012）「二重編み組織についての一考察」『商学論究』59（4）, 73−100。
McDermott, R. （1999）, Learning across teams, Knowledge Management Review, 8, 32−36.
Menzel, M. P., & Fornahl, D. （2009）, Cluster life cycles: Dimensions and rationales of cluster evolution, 
Industrial and Corporate Change, 19（1）, 205−238.
三船恒裕・山岸俊男（2015）「内集団ひいきと評価不安傾向との関連」『社会心理学研究』31（2）, 128−134。
Millward, L. J. （1995）, Contextualizing social identity in considerations of what it means to be a nurse, 
European Journal of Social Psychology, 25（3）, 303−324.
中川裕美・横田晋大・中西大輔（2015）「実在集団を用いた社会的アイデンティティ理論および閉ざされた一般
互酬仮説の妥当性の検討」『社会心理学研究』30（3）, 153−163。
Nooteboom，B. （2006）, Innovation, learning and cluster dynamics, In B. Asheim, P. Cooke, & R. Martin （Eds.）, 
Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations （pp.137−163）, Routledge.
Nooteboom, B., Haverbeke, W. V., Duysters, G., Gilsing, V., & van den Oord, A. （2007）, Optimal cognitive 
distance and absorptive capacity, Research Policy, 36（7）, 1016−1034.
Nowak, M. A., & Sigmund, K. （1998）, Evolution of indirect reciprocity by image scoring, Nature, 393, 573−577.
小川史郎（2009）「A 社バイヤーの創造的活動―活動理論とコミュニティ・オブ・プラクティスによる事例分析」
『経済科学論究』6, 57−71。
Piore, M. J., & Sabel, C. F. （1984）, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books.（山之内靖・
永易浩一・石田あつみ 訳（1993）『第 2 の産業分水嶺』筑摩書房。）
Putnam, R. D. （1993）, Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, Princeton University Press.（河田
潤一 訳（2001）『哲学する民主主義−伝統と改革の市民的構造』NTT 出版。）
Rigby, D. L. （2000）, Geography and technological change, In E. Sheppard, & T. Barnes （Eds.）, A companion to 
economic geography （pp. 202−223）, Blackwell.
Scott, A. J. （1988）, New Industrial Spaces, Pion.
Skevington, S. （1981）, Intergroup relations and nursing, European Journal of Social Psychology, 11（1）, 43−59.
Stark, D., & Vedres, B. （2006）, Social Times of Network Spaces: Network Sequences and Foreign Investment 
in Hungary, American Journal of Sociology, 111, 1368−1411.
Tajfel, H., & Turner, J. C. （1979）, An integrative theory of intergroup conflict, In W. G. Austin, & S. Worchel 
（Eds.）, The social Psychology of intergroup relations （pp. 33−47）, Brooks-Cole.
Tajfel, H., & Turner, J. C. （1986）, The social identity theory of intergroup behaviour, In S. Worchel, & W. G. 
Austin （Eds.）, Psychology of intergroup relations （2nd ed.） （pp.7−24）, Nelson-Hall Publishers. 
− 53 −
経営情報研究　第 28 巻第 1・2 号（2021 年 2 月）, 33−54 ページ
田島司（2015）「集団過程」外山みどり編『社会心理学　過去から未来へ』第 9 章, 北大路書房。
高橋和志・河合篤男（2013）「ソーシャル・キャピタル論からみた自発的産業支援組織の研究―木曽川ルネッサン 
ス・プロジェクトを事例に」『オイコノミカ』49（1）, 21−44。
高岡美佳（1998）「産業集積とマーケット」伊丹敬之・松島茂・橘川武郎編『産業集積の本質』第 4 章, 有斐閣。
田尾雅夫（1999）『組織の心理学』（新版）有斐閣。
遠山恭司（2010）「産業集積地域における持続的発展のための経路破壊・経路創造」植田浩史・粂野博行・駒形
哲哉編著『日本中小企業研究の到達点』第 4 章, 同友館。
Turner, J. C. （1982）, Towards a cognitive redefinition of the social group, In H. Tajfel （Ed.）, Social identity and 
intergroup relations （pp.15−39）, Cambridge University Press.
Turner, J. C. （1985）, Social caregorization and the self concept: A social cognitive theory of group behavior, 
Advances in Group Processes, 2, 77−121.
Turner，J. C. （1987）, Rediscovering the social group: A self categorization theory, Blackwell.（蘭　千壽・内藤哲 
雄・磯崎三喜年・遠藤由美 訳（1995）『社会集団の再発見―自己カテゴリー化理論』誠信書房。）
Turner, J. C., Brown, R. J., & Tajfel, H. （1979）, Social comparison and group interest in ingroup favouritism, 
European Journal of Social Psychology, 9（2）, 187−204.
Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. （1987）, Rediscovering the social group: A 
self-categorization theory, Basil Blackwell.
Tushman, M. L., & Romanelli, E. （1985）, Organizational evolution: A metamorphosis model of convergence and 
reorientation, Research in Organizational Behavior, 7, 171−222.
Wenger, E. （1998）, Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity, Cambridge University Press. 
Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. （2002）, Cultivating communities of practice: A guide to managing 




Yamagishi, T., & Cook, K. （1993）, Generalized exchange and social dilemmas, Social Psychology Quarterly, 56（4）, 
235−248.
Yamagishi, T., Jin, N., & Kiyonari, T. （1999）, Bounded generalized reciprocity: Ingroup boasting and ingroup 
favoritism, Advances in Group Processes, 16, 161−197.
Yamagishi, T., & Mifune, N. （2008）, Does shared group membership promote altruism?: Fear, Greed, and 
Reputation, Rationality and Society, 20, 5−30.
山岸俊男・吉開範章（2009）『ネット評判社会』NTT 出版。
安田雪（2008）「CSR に活かすソーシャル・キャピタルの考え方」日経 CSR プロジェクト編『CSR「つながり」
を活かす経営』第 3 章, 日本経済新聞出版社。
吉田孟史（1991）「組織間学習と組織の慣性」『組織科学』25（1）, 47−57。
吉田孟史編（2008）『コミュニティ・ラーニング―組織学習論の新展開―』ナカニシヤ出版。
− 54 −
